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Article 1

UNUM
Volume 2 Juillet 1965 Numero 3
Revue d’etudes et d’informations
paraissant en deux editions distinctes:
fran?aise et anglaise par les soins de
I’Administration Generale
de la Congregation du Saint-Esprit
et de rimmacule Coeur de Marie
a I'intention des membres
de la Congregation.
Abonnement annuel: 13 Fr.franqais
650 Fr.CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts.
Toute correspondance concernant
la revue doit etre adressee a :
COR U N U M , 393 rue des Pyrenees,
Paris (20), France.
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NOTRE

COUVERTURE

Une des choscs qui frappent le plus le nouveau venu en Afrique, c’est Tintense desir
d’education que Ton y constate presque
partout. Pendant longtemps, I’Eglise — ou
plus exactement les Eglises — ont presque
seules manifeste un veritable effort en vue
de la scolarisation des masses. D’autres
organisations s'y sont appliquees depuis.
Mais beaucoup d’Africains comptent encore sur le missionnaire comme champion
de leur education. Le P. Francis Comerford, s’appuyant sur sa longue experience
de professeur au Kenya, pose quelques
penetrantes questions concernant la fa?on
dont nous tirons parti des occasions qui
nous sont offertes grace a notre role d’educateurs. En guise d une lecture spirituelle
profitable, voire provocante, lire son article „Pourquoi TEducation?” pag. 16.

COR UNUM n'est pas la seule revue a avoir public rtecmmcnt une photographic du College de Rockwell de notre Province d’lrlcmde. PARIS*MATCH, I’hebdomadaire fran^ais bien connu, a presentc, il y a quelque
temps, un long article sur le rugby, et en p>articulier sur la fervcur avec
laquelle se pratique ce sport en certains pays. Pour illustrcr a quel point
s’y adonnent les etudiants irlandais, MATCH a donne trois photos de
Rockwell: I’une, de professcurs du scolasticat jouant avec quelques eleves; une
autre, d’un vitrail de la chapelle, ou est figure un joueur de rugby agenouille
devant Notre Dame; et la troisieme, du batiment principal en arriere du
lac. Cette dcrniere ctait une magnifiquc reproduction en coulcurs que nous
avons beaucoup appreciec, regrettant seulement de nc pouvoir la reproduire
nous-memes a votre intention.
N ous avons la preuve que les abonnes de SPIRITUS, la revue trimestriellc lanccc par la Province de France et piibliee desormais avec la collaboration de plusieurs autres Instituts missionnaires, en lisent meme les Ugnes
les plus fines. Dans son Supplement 1964, elle avait fait paraitrc une
annonce, breve mais flatteuse, en faveur de COR U N U M , avec les petits
caracteres qu’elle reserve a ce genre de tcxtes. En consequence, plusieurs
pcrsonnes, y oompris un prctre du Maroc, nous ont envoyc leur abonnement,
en se recommandant de SPIRITUS.

La rencontre annuelle des Superieurs
Provinciaux avec les membres de I’Administration Generale s’est tenue, a la
Maison Generalice, durant la semaine
du 9 au 15 mai. Le programme differait
de celui des annees precedentes en ceci
que les sessions plenieres avaient lieu

les trois premieres matinees et que le
reste du temps etait consacre a des
entretiens entre le Superieur General
et chaque Provincial a tour de role. De
plus, des sessions non officielles ont
reuni les Provinciaux et les Conseillers
generaux - ceux-ci en tant que corres-

Le gtoeral Libermann et quelques uns des participants au dejeuner offert en
son honneur. — De g. a dr. : RR.PP. Maenen, Prov. de Belgique; Vogel,
Cons, gen.; De Winter, Prov. de Hollande; General Libermann; RR.PP.
Aebi, Vice-Prov. de Suisse; Platz, Prov. d’Allemagne; De Rooy, Assist.
Econ. Gen.; Hack, Assistant Gen. et Herbiniere, promoteur de la Cause du
Ven. Pere.
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pendants ou visiteurs, - et les autres
membres de 1’Administration Generale:
secretaire general, econome general et
prefet des etudes.
Les sujets abordes dans les sessions
plenieres ont ete les suivants: organisation de I’administration provinciale;
les Freres (recrutement, formation, role
en mission, en insistant sur I’utilite de
former des equipes de Freres pour des
taches determinees): possibilite d’une
assistance financiere a apporter par les
Provinces aux Districts pour aider
ceux-ci a fonder de nouvelles Provinces dans les territoires de mission: demarches concernant nos etablissements
a Rome: situation presente de la cause
de notre Venerable Pere et litterature
le concernant.

Docteur es Lettres et Docteur en Droit,
a exerce les fonctions de Controleur
General dans I’armee fran?aise. II est le
petit-fils de Samson Libermann, le frere
ame de notre Venerable Pere, et le fils
du general Leopold Libermann, qui fut
gouverneur militaire de Paris. Leopold,
le septieme et dernier enfant de Samson, eut lui-meme quatre filles et un
gargon. Deux filles, maintenant decedees, se firent religieuses: les deux
autres sont encore en vie. Le gargon
n’est autre que le general Libermann,
aujourd’hui age de 69 ans. C’est lui qui
a en sa p»ossession le daguerreotype
original et unique du Pere Libermann.
II le fit voir aux confreres qui participaient au dejeuner offert en son honneur.

Assistaient a I’assemblee p>our la premiere fois deux Provinciaux nommes
depuis celle de I’an dernier: le R.P.
Antonius de Winter, de Hollande, et le
R.P. Amadeu Gonsalves Martins, du
Portugal. Le R.P. Raymond Maenen,
nouveau Provincial de Belgique, avait
deja pris part a une reunion similaire en
tant que Superieur Principal de Kongolo.

Au cours du repas. Mgr le T.R. Pere
qualifia cette circonstance d’ ,.evenement historique", puisqu’elle nous valait
la presence d’un Libermann parmi les
superieurs de toutes nos Provinces et
Vice-Provinces, celle de Pologne exceptee. Le general Libermann repondit
en exprimant sa gratitude pour 1occasion qui lui avait ete donnee de rencontrer les membres d’une famille spirituelle qu’il considerait comme la sienne.

Un evenement memorable se produisit
le mardi 13 mai: le general Henri Libermann etait invite a un dejeuner donne
en son honneur. Actuellement en retraite, le general Libermann, qui est

La reunion prit fin avec le dejeuner du
samedi. Y assistait le R.P. John Jordan,
venu apporter a I’Administration Generale un rapport sur les activites de la
Province d’lrlande au Bresil.

Une Nouvelle Ecole Catechetique
Septembre prochain verra I’ouverture
de I’Ecole Catechetique de Londres,
dont le recteur sera le R.P. J.J. Richards, S.T.L., L.S.S., sous le patronage du cardinal John C. Heenan,
archeveque de Westminster.
Les cours dureront un an et seront donnes a plein temps, sur le modele de ce
qui se fait a "Lumen Vitae” a Bruxelles. Bien que I’enseignement ne soit pas
envisage avec un objectif specifiquement missionnaire, la liste des matieres
abordees fait voir que le programme
sera d’un grand interet pour les missionnaires, presents et futurs, desireux
de s’initier plus scientifiquement a la
2

preparation des catechistes. Des legons
seront faites dans ce but, sur les principes et les methodes de la catechese,
I’exegese, la theologie, la liturgie, la
psychologie, I’oecumenisme, I’enseignement collectif, etc..
Les droits d’inscription sont de 180 l.s.,
pension non comprise. L’Ecole ne pent
recevoir en residence que quelques eleves, mais elle s’efforcera de procurer
aux autres un logement au dehors.
Pour tous renseignements, s’adresser a:
The Secretary,
London College of Catechetics
17 Chepstow Villas
London W , 11, England.

LE SENS DE NOS RESPONSABILITES
Les consid&ations ci'dessous ont ete publiees dans le Bulletin de la PrO'
vince du Canada, conune Avis du Mois du R. P. Provincial, Nous estimons
qu’elles meritent une diffusion plus large encore.

Le sens de ses responsabilites manque
souvent au religieux. Et c’est grave. On
reste des enfants, avec des caprices
d’enfants, des entetements d’enfants,
des reactions d’enfants, des attitudes
d'enfants. On a des habitudes (parfois
fort deplaisantes et desagreables pour
son entourage) dont on n’a aucun souci
de se corriger... comme des enfants.
Encore une fois, c’est grave. La cause
de tout cela? Peut-etre la securite materielle dont nous jouissons. Cette securite qui nous delivre du souci de notre
pain quotidien nous fait perdre la notion
de la valeur de ce pain, nous fait oublier la valeur du sacrifice et du travail
dont il est le prix. Et cette insouciance
materielle se transjx>rte alors facilement
dans les autres spheres de notre activite
et specialement dans notre vie spirituelle.
Nous avons des responsabilites d’etat de
vie devant Dieu et des responsabilites de
fonction devant la Congregation, la Communaute, les Confreres. Et on est portc a
faire bon marche de ces responsabilites
parce que, qu’on y soit fidele ou non, notre
vie materielle est assuree.
Prenons une comparaison dans le monde: un homme ayant femme et enfants.
Comme pere et epoux, il a des responsabilites de fonction dans son travail.
Pour sauvegarder I’union dans son foyer
il est oblige de passer bien des fois pardessus son amour-propre. Et pour assurer la vie materielle de ce foyer, il doit
parfois avaler bien des couleuvres a
son travail. La securite de son foyer
commande tout le reste et le garde fidele a son devoir. D ’autre part, que
pense-t-on nous-memes d’un pere de
famille qui quitte son foyer? ou qui gaspille son salaire dans la boisson ou le
jeu?
Si nous transposons maintenant ce petit
raisonnement dans notre vie, on voit
facilement ou le bat blesse. Notre vie
materielle est assuree, oui! et beaucoup
mieux que celle des gens du monde.
C’est entendu, nous avons remis a Dieu,

si Ton peut dire, le soin de nos soucis
materiels par notre vceu de Pauvrete et
il s’avere que Dieu est meilleur Pere
Nourricier que quiconque. Mais, du
coup, n’ayant plus cet aiguillon, se senton aussi responsable dans notre travail?
Disons tout de suite que le travail se fait
avec beaucoup de devouement, beaucoup de dynamisme. Et ici, comme ailleurs, les exceptions ne font que confirmer la regie generale. Mais reste
encore a faire ce travail non a sa guise,
mais suivant les directives donnees, en
pesant bien, avant d’agir et de parler,
les consequences de nos initiatives et de
nos paroles.
Mais vis-a-vis des devoirs de notre etat
de religienx, de nos voeux par lesquels on
s’est engage a tendre a la perfection? . . .
Notre fidelite correspond-elle a la fidelite
de Dieu vis-a-vis de nous? . . .
Si notre pain quotidien dependait de I’observation de nos Regies et Constitutions,
trouverait-on toutes les excuses que Ton
se donne pour y manquer?
Serait-on toujours aussi fatique pour ne
point aller a I’oraison? Consacrerait-on autant de temps a la detente? 11 serait peutetre bon parfois de se demander ce que
Ton ferait si on avait femme et enfants
quand on reclame telle ou telle chose, telle
ou telle permission, N ’y a-t-il pas certaines
choses dont on se priverait? certains voyages qu’on omettrait?
Une reflexion d’un revolutionnaire espagnol m’a toujours frappe: ”11 faudrait
que la vie des pretres devienne aussi
difficile que celle des simples chretiens”.
Et par ’’simples chretiens”, ce revolutionnaire entendait la vie des pauvres.
Nos relations nous amenent a frequenter
une classe plutot bourgeoise. Et nous
sommes portes a aligner nos exigeances
sur leur niveau de vie.
Est-il besoin de continuer cette enumeration ou chacun peut etre porte a voir
son confrere sans meme penser qu’il est
peut-etre le premier concerne. On est si
indulgent envers soi-meme. Mais precisement, cette indugence n’est-elle pas
une marque, un signe d’irresponsabilite?
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La Vice-Province de Trinidad a realise un grand pas en avant avec la
benediction d’un nouveau grand scolasticat pour la formation de ses membres
profes. II y a presentement 46 Trinidadiens dans la Congregation, dont 34
pretres. Tous ont fait leurs etudes a
I’etranger: en Irlande, au Canada, en
France ou en Suisse. Quand la Trinidad
devint Vice-Province en 1962, on envisagea I'erection d’une maison de formation. Le R.P. John Byrne, viceprovincial, et son Conseil deciderent
d’ouvrir un scolasticat, tout en gardant
le noviciat a I’etranger. Un terrain de
6 hectares et demi fut acquis pres
d’Arima, a environ 25 km de la capitale, Port-d’Espagne, et on s’est aper?u
que c’etait un emplacement ideal. Non
seulement le site est tres beau, avec une
vue magnifique sur les montagnes de la
chaine septentrionale, mais il est assez
proche de la nouvelle Universite des
4
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Indes Occidentales, a Saint-Augustin,
pour que les scolastiques puissent y
suivre les cours de I’enseignement superieur,
Un edifice impressionnant, d’apres les
plans de M. Maurice Acanne et bien
expose aux vents dominants, a ete construit. II pent recevoir 25 scolastiques.
La benediction solennelle, par Son Exc.
Mgr. Finbar Ryan, O.P., archeveque de
Port-d’Espagne, a eu lieu le 27 mars,
en presence du Gouverneur General.
Sir Solomon Hochoy, ancien eleve du
college Sainte-Marie, du Ministre des
Affaires Etrangeres, le Dr. Patrick Solomon, lui aussi un de nos anciens eleves, et d une assemblee d’environ 500
invites, parmi lesquels de nombreux
representants des personnalites civiles
et religieuses et les eleves de nos colleges.

Le P. Byrne ouvrit la ceremonie par un
discours de bienvenue, dans lequel il
remercia les assistants de leur presence,
et specialement les nombreux bienfaiteurs dont la generosite avait permis
cette construction. II insista sur la penurie de pretres et invita chacun a soutenir cette entreprise de ses prieres.
Apres quoi, I’archeveque proceda a la
benediction du batiment; la ceremonie
eut lieu en anglais et les chants furent
assures par les maitrises de nos colleges Sainte-Marie et Fatima. Apres la
benediction, I'archeveque precha sur la
signification du sacerdoce catholique. II
souligna qu’il y avait, a la Trinidad, les
elements necessaires pour d’abondantes
vocations et assura qu'il se rejouissait
de voir s’ouvrir dans son diocese un
etablissement de plus pour la formation
de futurs pretres. II en concluait que
I’aspect missionnaire de I’activite de
I’Eglise serait mieux compris et que, de
cette fa^on, Trinidad et Tobago seraient vraiment un Peuple de Dieu,
jouant un role vital dans la communion
des saints, et une veritable nation ca-

tholique pourvue de pretres originaires
de ces lies. II ajouta;

Quel dirame que, dans un petits pays
comme le notre, il y ait encore maintenant tant d’honlmes qui ne regoivent pas
dans sa plraitude le message du Christ,
ou meme pour qui ce message ne signifie
rien! La raison en est qu’il n’y a pas
assez de pretres et d’apdtres pour le
prccher. . . La benediction de ce nouveau scolasticat est tm fait positif. Mais
c’est aussi un symbole: celui de la determination de notre peuple a etre le peuple de Dieu.

Apres le sermon, le Gouverneur-General devoila une plaque commemorative
de 1 evenement. Puis, les hotes furent
invites a visiter les locaux et on leur
servit les rafraichissements d’usage.
Le scolasticat commencera a fonctionner plus tard cette annee, quand les
etudiants, cinq en tout, y arriveront.
Quand ils y auront termine leur philosophie, ils prepareront une licence en
Lettres ou en Sciences a I’Universite.
R. Quesnel
T. Corcoran
Port~d'Espagne

Trinidad. La Maison de philosophic, vue du nord.
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Le Venerable Pere
et I’imolation

CONSECRATION
Dans la celebration eucharistique la Sainte Eglise prie pour tous ses membres
pour „qu’ils gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi”: fonnule
de la Postcommunion de la Vigile pascale et du dimanche de Paques,
ditee par la Constitution de la sainte Liturgie.
Meditons par consequent, a la lumiere de la grace, ce que la foi nous permet
de saisir du mystere pascal renouvele dans le sacrifice de la messe.

Notre Seigneur Jesus-christ ,,est la
present dans le sacrifice de la messe, et
dans la personne du ministre, le meme
offrant maintenant par le ministere des
pretres, qui s’offrit alors sur la croix”
(Ibid.). Jesus est la, il est le pretre, il
est la victime, la devant son Pere celeste. Le pretre a I’autel accomplit Taction
sacree dans la personne de Jesus, devant le trone de Dieu: il doit s’unir a
Jesus; il doit entrer dans Tinterieur de
Jesus, de Jesus pretre et de Jesus victime. Le Venerable Pere desire que cette
union soit si intime, que son "interieur
serait une representation parfaite de
Tinterieur de Notre Seigneur JesusChrist... dans le sein de son Pere’’.
(L.S. 15). Il exprime la meme pensee
dans une de ses plus belles formules:
’’C’est le propre de Tesprit du sacerdoce de sacrifier avec la Victime divine,
celui-la meme qui Toffre” (L.S. 257).
Si le pretre est anime de cet esprit de
son sacerdoce, non seulement a Tinterieur de la messe, mais surtout encore
dans toute sa vie et dans son action
pastorale, il sera a meme de donner a
ses fideles ce meme esprit liturgique,
qui demande d’eux qu’ils ’’participent
consciemment, pieusement et activement
a Taction sacree... qu’ offrant la victime
sans tache, non seulement par les mains
du pretre, mais aussi ensemble avec lui.
6

ils apprennent a s’offrir eux-memes et,
de jour en jour, soient consommes par
la mediation du Christ dans Tunite avec
Dieu et entre eux pour que, finalement,
Dieu soit tout en tous” (Constitution).
Le pain et le vin offerts sur Tautel nous
represen tent. Nous sommes la et nous
voulons nous consacrer nous-memes a
Dieu: nous prions Notre Seigneur de
nous offrir avec lui. Dans la secrete de
la fete de la Sainte Trinite nous demandons a Dieu de faire de nous-memes
pour lui, par les offrandes sur Tautel,
un don eternel. C’est parce que dans
les offrandes du pain et du vin nousmemes nous sommes sur Tautel, que
dans la secrete de la fete de saint JeanBaptiste, nous disons a Dieu que nous
accumulons nos dons sur son autel et
que nous le couvrons de nos offrandes.
Des avant le moment solennel de la
Consecration, les rites et les prieres liturgiques signifient que nous serons
consacres a Dieu avec et par son Fils,
pretre et victime. Le pretre etend ses
mains sur les offrandes et il trace sur
elles une triple benediction. Par cela
les offrandes, et nous par elles, sont
separees, mises a part pour Dieu, retirees desormais de tout usage profane.
Les offrandes, qui nous representent,
sont sanctifiees pour Dieu; elles sont
vouees a lui pour une consecration saris

aucune reserve, sans aucune restriction.
La propriete est cedee et transferee a
Dieu exclusivement: c’est lui seul qui desormais aura le droit d’en disposer en
toute propriete, et en fait il en disposera
selon son bon plaisir divin.
Le Venerable Pere comprend parfaitement le sens et les exigences de cette
consecration: elle est ’’sans retour”. II
s’en suit necessairement ”que vous
n’avez plus rien en vous qui soit encore
a vous... Dieu a veritablement accepte
pour toujours cette offrande et ratifie
votre consecration... il a fait avec vous
la-dessus un contrat qu’il n’est plus possible de rompre”. C’est une consecration
’’sans aucune restriction ni aucune reserve... autrement ce ne serait pas une
consecration; par consequent, tout ce
qui est en vous ne doit et ne peut plus
etre employe que pour Dieu seul, c’est
lui seul qui doit en disposer comme d’un
bien qui lui appartient exclusivement,
et sur lequel personne n’a plus aucun
droit, ni aucun pouvoir” (L.S. 28)
Le Venerable Pere, dans son Commentaire sur Saint Jean, fait ressortir que
Notre Seigneur a voulu faire de la
celebration eucharistique ”un sacrifice
de pacification, par lequel il a voulu
unir parfaitement la creature au Createur...” et par ce sacrifice ,,Notre Seigneur nous transporte dans le sein de
son Pere”. La Constitution de la sainte
Liturgie souhaite de meme, que les fideles ’’apprennent a s’offrir eux-memes,
et de jour en jour, soient consommes
par la mediation du Christ, dans I’unite
de Dieu et entre eux pour que, finalement, Dieu soit tout en tons”. Le Venerable Pere ecrit encore: ’’Notre Seigneur vient a nous pour nous donner
part a son union avec son Pere celeste.
Ici je n’ai qu’a me taire; c’est trop pour
un pauvre homme comme moi. Parler de
I’union avec Dieu ou de I’union de Jesus
avec son Pere, c’est tomber dans un
abime sans fond” (L.S. 18).
Unis a Jesus ct consacrcs par lui a son
Pere celeste, nous devons accepter toutes
les consequences de cette consecration, Le
Venerable Pere y invite: „Examinez, je
vous en prie, tout ce qu’exige de vous la
qualite de victime, et tout ce que Notre
Seigneur a fait pendant sa vie ct stirtout

sur le Calvaire, ou il a commence son sacrifice, Imitez en tout cela son interieur”

(L.S. 18).

Or le Venerable Pere a connu cet interieur sacerdotal en Jesus. Il aime a parler de ce premier acte de Jesus des son
entree dans ce monde: c’etait une priere
sacerdotale et victimale, par laquelle il
se consacra a la sainte volonte de son
Pere dans I’accomplissement de toute
sa mission redemptrice. C’etait la priere
de toutes les heures et de tous les instants de sa vie; c’etait une priere qui
accompagnait ses pas, a travers tous ses
mysteres, dans sa marche vers la consommation finale de la divine volonte;
obeissance jusqu’a la mort, jusqu’a la

N O T E S L IB E R M A N N IE N N E S

L’article du P. Jean Lctoumeur, Le
Rabin Lazard Libermann, qui a etc
public recemmcnt par la Societe
d’Histoire et d’Archtologie de Saverne et des environs, est seulement
I’un des resultats des sept annecs de
travail que I’autcur a consacrees a la
famille et au milieu originel du Ven.
Pere, Les recherches ont etc compliquees par le manque de precision,
commun a I’epoque, dans le libelle
des noms sur les registres publics,
C’est ainsi que le rabin y apparait
tantot comme Lipmann, tantot comme
Libman, ct tantot comme Libcrman(n).
Le P. RIGAULT vient de faire paraitrc un nouvel ouvragc: La Doctrine des Lettres Spirituelles, compose d’cxtraits des Lettres classes
par sujct. Ce volume de 528 pages
est la suite logique du precedent du
meme auteur: Le Message des Lettres Spirituelles, qui foumit une pensee de notrc Venerable Pere pour
la meditation quotidicnnc. On peut
sc procurer le nouveau volume, a
12 Fr rcxcmplaire, a la Proctwc des
Peres du Saint Esprit, 30 rue Lhomond, Paris V.
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mort sur la croix; obeissance du Fils de
rhomme a son Pere celeste, obeissance
filiale et done obeissance d’amour.

I’ame, dans le desir, dans I’intention.
Avec cela vous n’avez pas a craindre
la routine” (L.S. 357)

C’est dans ce meme climat spirituel de
fidelite filiale et d’obeissance d’amour,
que doit etre vecue notre consecration
a Dieu et a sa sainte volonte: "C’est
alors que vous direz avec la plus grande
joie de votre ame et dans un ravissement d’amour: Dilectus meus mihi et
ego illi” (L.S. 28).

Consacres a Dieu, a sa divine volonte,
par et avec Jesus dans la celebration
eucharistique, nous devons rester dans
cette disposition d’immolation continuelle; il serait inconcevable qu’il y ait
rupture entre notre messe et notre vie
de tons les jours: ’’Dans la journee,
conservez cette disposition, car le pretre
doit etre toujours ce que Jesus est a
I’autel et ce qu’il est alors avec Jesus,
une victime immolee a Dieu, immolee a
sa divine volonte” (L.S. 357).

C’est dans la celebration eucharistique
qu est renouvelee et scellee dans le sang
de son Fils, I’alliance eternelle de Dieu
avec les hommes. (Constitution). Par
cette alliance Dieu s’engage vis a vis
de nous, il engage tout son amour, toute
sa bonte, sa misericorde infinie: il s’engage comme Pere vis a vis de ses enfants: il engage sa fidelite, sa sagesse,
sa puissance, sa providence paternelle.
Par cette alliance il entre dans notre vie,
il preside a toute notre existence, qui
vecue avec lui sera tout entiere I’histoire
divine de notre salut. Mais de par notre
consecration a sa divine volonte, toujours renouvelee aussi dans la celebration eucharistique, nous nous engageons
vis a vis de Dieu, pour etre ses partenaires dans cette alliance, par notre
fidelite filiale, par notre obeissance
d’amour.
Le 'Venerable Pere con?oit bien que
toutes ces dispositions ne peuvent pas
toujours etre eprouvees durant la celebration du saint sacrifice; il recommande une disposition habituelle: ”A I’autel,
conservez votre ame dans cette disposition d’humilite et d’offrande... si vous
n’eprouvez rien, contentez-vous de vous
tenir devant Dieu, dans votre neant et
votre pauvrete, dispose a vous offrir, a
vous sacrifier avec Jesus a son Pere”
(L.S. 357)
La routine peut facilement se glisser
dans notre messe quotidienne. Le Venerable Pere donne les moyens pour I’eviter; ’’Vous pouvez aussi vous donner a
Marie, afin d’etre offert par elle avec
Jesus a son Pere. Cette pensee seule
vous suffit, et meme il n est pas necessaire que vous I’ayez toujours presente;
il suffit qu’elle soit dans le fond de
8

Cette divine volonte demande que notre
consecration soit exprimee par nos
actes de sacrifice et de vertus: par la
mortification de notre amour propre, de
notre sensibilite et susceptibilite; par
notre charite, obeissance, humilite, patience, douceur: par notre magnanimite
et generosite; par I’esprit de sacrifice.
L’immolation a la divine volonte doit
etre totale surtout dans les epreuves de
tout genre. La celebration eucharistique
renouvelle le mystere de la croix... on
ne sera vraiment immole avec Jesus sur
I’autel, que si I on est immole avec lui
sur la croix... dans nos peines, dans les
difficultes, dans les contrarietes, dans la
contradiction, dans I’humiliation... dans
les souffrances, car alors ’’Jesus se secrifie du matin au soir en votre ame et
en votre corps: non seulement vous assistez a ce sacrifice, mais vous y etes a
la fois actif et passif: vous etes I’autel
et la victime meme, faisant une seule et
meme chose avec Jesus crucifie”
(L.S. 160)
Cette meditation n’^ u ise pas toutes les
richesses de graces, qui nous sont offertes
d a n s la celebration eucharistique.
Nous I’avons consideree sous son aspect
de sacrifice; dans le numcro prochain nous
voulons la mcditer sous I’aspect qui I’acheve: la sainte communion.

L. Vogel
Paris.

liF. C F i^ T F M illR F
DE N IE R R il liEOME

Notre Congregation et celle des Soeurs
de St. Joseph de Cluny se sont associees
|X)ur celebrer, en fevrier dernier, un
siecle d'apostolat commun en Sierra
Leone, (cf COR U N U M , avril 1965).
Mais le succes de cette commune celebration nous fait un devoir de relater,
quoique tardivement et brievement, certains episodes notables dont nous n’avons pu rendre compte precedemment.
Pendant la semaine du centenaire, deux
nouvelles eglises, celle du Coeur Immacule de Marie, a Bo, et celle du Bx
Martin de Porres, a Freetown, ont ete
benites, ainsi que la nouvelle tour de la
cathedrale et le College Saint-Joseph.
Une exposition missionnaire, mettant
I’accent sur les besoins en vocations
locales, a ete presentee au public a Spiritus House.
Le journal mensuel catholique. T he
Freem an, a fait paraitre une edition
speciale, et chacune des deux congregations a edite un album commemoratif.

Celui des Spiritains, qui compte 136
pages, avec une couverture en quatre
couleurs et plus de 100 illustrations,
consacre une trentaine de pages a I’histoire de I’Eglise en Sierra Leone et contient plusieurs articles sur les divers aspects de la vie et de I’activite de I’Eglise en ce pays a I’heure actuelle.
Pour ce qui concerne la Congregation,
il est interessant de noter que plus d’une
de nos Provinces a contribue, en personnel et materiellement, a la croissance de cette mission. Les fondateurs
venaient de la Province de France. Leur
succederent des missionnaires venant
d’Allemagne, d’lrlande, d’Angleterre et
des Etats-Unis. Aujourd’hui, seules les
Provinces d’lrlande et d’Angleterre
sont representees, avec deux exceptions: le P. Hammelberg, originaire de
Sierra Leone meme, et un veteran, le
Frere Innocent (Graeff), de la Province d’Allemagne.
9
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Ont assiste aux manifestations du centenaire, outre plusieurs membres de la
hierarchie des pays avoisinants. Mgr. J.
B. Maury, delegue apostolique pour
I’Afrique de I’Ouest, le superieur general et la superieure generale de I’une et
I’autre congregation interessees, des
representants de plusieurs communautes protestantes et les plus hautes personnalites civiles du pays, parmi les-

quelles le Premier Ministre, Sir Albert
Margai. A propos de ce dernier, un
Pere de passage qui assistait a ces fetes
ecrit: ”Le premier ministre a apporte
une contribution considerable au succes
de cette celebration. II ne sait que faire
pour temoigner combien il apprecie la
formation qu’il a regue a notre College
Saint-Edouard.”

Mgr le Superieur General avec le corps professoral du College du Christ-Roi,
a Bo. De g. a dr.: PP. B. McMahon, J. Lambe, P. Henehan et T. Raftery.
10

PROMOTION DES VOCATIONS DANS
LA PROVINCE D’ANOLETERRE

En 1959, les Peres Claretins d’Angleterre annoncerent une retraite de vacances
pour les gardens envisageant de devenir pretres. Les reponses depasserent
toute attente. Par le moyen de la presse catholique, les Peres inviterent les
autres religieux a venir a la rescousse. N os Peres du Petit Scolasticat de Castlehead furent parmi les premiers a demander un supplement d’information.

Depuis notre premiere circulaire d’invitation, environ 80 gar^ons sont venus
chaque annee a Castlehead pour une
retraite de vacances de huit jours. Ils
se rendent compte ainsi de ce qu’est un
seminaire et de ce que conipoili
cerdoce, specialement en pays de mission. La plupart ont de 11 a 13 ans;
quelques uns sont plus ages. Chacun
paie 2 l.s. pour la semaine.
Comment entrons-nous en relation avec
ces gar?ons? Environ 15 mois auparavant, nous faisons imprimer un prospectus indiquant la date des deux vacances-retraites de I’annee suivante. Les
families, en effet, doivent organiser
leurs vacances bien a I’avance. Ce sont
les Peres et les Scolastiques de la Province, en particulier les Peres charges
de la propagande, qui distribuent ces
feuilles personnellement. Celle-ci portent une partie detachable que le gargon
doit remplir, soit pour demander un
supplement d’information, soit pour retenir sa place. Ce procede n’est pas un
simple true pour accaparer les vocations. Afin d’eviter de donner cette impression, nous ne faisons pas de publicite dans la presse catholique. De plus,
cela nous facilite le tri entre les candidats qui conviennent et les autres.
Une liste provisoire est etablie vers
Mars et on avise les gargons que leur

Le photographe profite d’un moment de
detente au cours de la retraite.
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place est retenue, bien que la liste demeure ouverte jusqu’a la veille de la
retraite. En outre, chaque gar^on et ses
parents regoivent la liste de tous les
gargons attendus ainsi que des renseignements, fournis gratuitement par les
Chemins de Per Britanniques, concernent le moyen d’atteindre Grange-overSands (Lancs), ou se trouveCastlehead.
Pour la plupart des gargons, c’est la
premiere fois qu’ils s’eloignent de la
maison, et les parents preferent que
leurs enfants voyagent en groupe. Si
plusieurs viennent d’une meme localite,
nous leur reservons des places dans le
train. Un car amene les enfants de la
gare de Grange jusqu’a I’Ecole.
Comme les gargons n’ont jamais mis les
pieds dans un seminaire auparavant, ils
ont besoin d’une surveillance continuelle. Les annees precedentes, nous avons
eu 4 ou 5 grands scolastiques pour nous
aider dans cette tache. Cette annee,
nous avons pris six eleves de Castlehead. Qui fait mieux I’affaire, grands
scolastiques ou petits? Les deux solutions ont leurs avantages, mais toutes
deux ont cette qualite essentielle: ce
sont des jeunes. La jeunesse attire la
jeunesse, et nos visiteurs s’ouvriront
plus facilement a des scolastiques qu’a
un Pere qui a I’age d’etre leur pere.
Certains n’ont jamais parle a un pretre
auparavant, sauf pour lui dire: ”Bonjour, mon Pere.” Les scolastiques, par
leur exemple et leur amabilite, font que
les gargons se sentent chez eux, et euxmemes acquierent une experience pastorale vraiment pratique.
Le premier jour, apres le diner (le menu
est le meme que pour nos eleves), les
gargons profitent de la derniere lumiere
du jour pour explorer le scolasticat et la
propriete. Une premiere conference, a
20 h. 30, expose le reglement a observer: ’’Silence apres la priere du soir, et
toujours au dortoir. —■Essayez de manger de tout: vous trouverez peut-etre
le manque de la cuisine maternelle, mais
pour donner a chacun ce qu'il aime. il
nous faudrait quarante mamans tournant et virant dans la cuisine, et il n’y
aurait rien de pret!”
Pendant cinq jours pleins, les gargons
suivent un reglement de retraite dans la
12

LE C A D R E
C’cst en 1907 que St. Mary’s College, ou ont lieu les rctraitcs de vacances, a ete ouvert conune petit scolasticat. Exactement trois ans auparavant, en 1904, la Congregation
avait fait I’acquisition d’une premiere propriete en Angleterre. En effet,
pour faire face aux menaces d’expulsion qui pesaient alors sur nos
oeuvres de France, le Superieur General, Mgr Le Roy, a d e ta Prior
Park (actuellement intemat de gargons), p r^ de Bristol, dans le Su<L
Quest du pays. Pendant trois ans.
Prior Park servit de grand scolasticat. Quand les nuages de la persecution se furent dissipes, on revendit Prior Park et on acheta Castlehead, pres de Grange-ovcr-Sands,
dans le Lancashire. C’est la que fut
ouvert St, Mary’s College, qui
compte aujourd’hui environ 90 petits scolastiques.

matinee et, I’apres-midi, sont libres pour
des jeux et des sports. Apres la messe
et le petit dejeuner (avec lecture par un
scolastique), vient une lecture spirituelle en commun, empruntee surtout a des
brochures de la ’’Catholic Truth Society”.
La premiere conference, chaque matin,
porte ordinairement sur les grandes verites de la vie chretienne, sorte de version simplifiee des Exercices de St. Ignace. La seconde presente I’un ou I’autre aspect de la vie sacerdotale, v.g. la
vie au seminaire, les trois voeux, les
missions. Des gargons de 11 ou 12 ans
peuvent comprendre ces sujets, s’ils
leur sont expliques avec des histoires
et des comparaisons prises a leur existence de tous les jours. Par exemple,
quand on traite de la vie religieuse, on
la presente aux enfants, non comme un
fardeau ajoute au sacerdoce, mais comme un moyen de vivre plus pres de
Dieu et de travailler plus efficacement
pour sa gloire.

La liste des conferences est affichee,
avec des titres percutants inspires de ce
que les enfants entendent ou voient
dans les ’’comics”, a la Television, dans
leurs jeux ou dans leur milieu familial.
Apres chaque conference, un resume
est ecrit au tableau noir, avec quelques
pensees, que les gargons copient dans
leur carnet pour les emporter chez eux.

prier et a agir dans ce sens. II ne doit
y avoir aucune pression deloyale. Apres
tout, une vocation est une grace de Dieu
et ’’I’Esprit souffle ou il veut.” Si le
gargon ne sait pas trop ce qu’il veut, on
pent lui dire: ”Si vous desirez un essai
chez les Peres du Saint-Esprit, nous
serons toujours heureux de vous recevoir.”

Le reste de la matinee est occupe par
la recitation du chapelet, des prieres
pour les vocations, la lecture de I’evangile a la chapelle et le nettoyage de la
maison. avec une interruption d’un
quart-d’heure pour une tasse de cacao
(non en silence!) La derniere demiheure est laissee libre, soit pour une
lecture spirituelle, soit pour une causerie par un Pere qui revient de mission
ou par un des scolastiques. Chaque
gargon regoit un travail a faire, sous la
conduite d’un scolastique, et personne
ne coupe a la vaisselle! II ne servirait de
rien de donner a ces gargons une fausse idee de la vie au seminaire, en faisant tout a leur place.

Naturellement, il faut tenir compte des
desirs des parents. Ceux-ci peuvent tenir a ce que leur fils continue ses etudes, pour le moment, dans I’etablissement ou il se trouve. En ce cas, nous
promettons au gargon de rester en relations avec lui et d’aller le voir a I’occasion.

Chaque jour, la retraite prend fin a
13 h. Apres le dejeuner, la ’’banque ”
est ouverte dans I’une des salles de
classe.et ceux qui veulent sortir I’apresmidi retirent I’argent de poche dont ils
ont besoin. En effet, les gargons deposent leur billet de chemin de fer et leur
argent chez I’assistant du directeur.
C’est lui qui est charge des activites de
I’apres-midi et, ordinairement, il organise des matches de foot-ball ou les
equipes portent les noms de ’’Manchester United ”, "Equipe Libermann”,
’’Equipe Mgr Shanahan”... Le dernier
soir, les vainqueurs regoivent une coupe
avec I’inscription d'usage. S'il pleut,
nous passons des films de la Province
ou de la Congregation, ou des films de
voyages que nous pouvons emprunter
gratuitement. La derniere apres-midi est
consacree a une excursion en car, payee
par les gargons.
Pendant son sejour, chaque gargon a un
entretien particulier avec le Pere qui
dirige la retraite. S’il dit qu’il aimerait
etre pretre seculier ou appartenir a une
autre congregation, on I’encourage a

IN T E R E T

Un numero recent de la „Lettre
Missionnaire”, qui est adressee a
tons les gargons ayant manifeste de
I’intcrct pour la Congregation, contient des messages de nos scolastiques. Ainsi, par exemple: — d’un
^eve de Castlehead: „Vous pourriez
appeler notre Ecole un college „selfservice”. Mais, etant un etablissement missionnaire, nous n’avons pas
les moyens d’engager ime armee de
domestiques.
De plus, c’cst un bon apprentissage
pour la vie en mission que d’apprendre a se servir d’un balai, d’une
bcche, d’un secateur, ou a s’occuper
de ses habits et a couper les cheveux,”
— d’un etudiant du Corso: „Le dimanche de Paques, nous irons a
Saint-Pierre pour assister a la messe du Saint-Pere. D y aura des milliers de pclerins a Rome pour Paques, specialement d’Allemagne et
d’Angleterre, Rome sera archi-pleine
pendant toute la semaine, mais nous
ne serons pas la. Chaque annee,
nous avons une sortie de quelques
jours. Cette annee, nous irons a Assise visiter le tombeau de saint Frangois et prendre des vacances loin des
bruits de Rome.”
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Ce n’est nullement premature de prendre ainsi des gargons de 11 a 13 ans
pour leur faire suivre une retraite sur
le sacerdoce. Ils sont alors a I’age genereux ou la plupart des gardens pensent
a travailler pour le service de Dieu, et
si on leur montre comment sauvegarder
ce dessein, on pent faire eclore de solides vocations. S'ils sont laisses a euxmemes, seuls les plus forts resisteront
a la seduction du monde. Leurs condisciples leur parleront de leurs petites
amies ou de leurs projets d’avenir: un
travail bien paye dans quelque grosse
entreprise ou la solde interessante dans
la R.A.F. De nos jours, il est indispensable de s’occuper tres tot des vocations possibles. Aussi, actuellement, en
Angleterre, beaucoup de dioceses et de
congregations organisent de ces retraites de vacances.
Le but de ces retraites n’est pas d’enregimenter les gargons dans un seminaire seance tenante, bien que certains
puissent demander leur admission sans
plus attendre, mais de les laisser retourner chez eux pour reflechir un an ou
deux sur ce qui leur a ete dit. Un bon
nombre s’en va et on n’en entend plus
parler. Mais cela vaut mieux que ceux
qui entrent immediatement et s’apergoivent ensuite qu’ils n’etaient pas faits
pour ce genre de vie.
Ce qui attire les gargons, ce n’est pas
la notion que nous nous faisons nousmemes de la Congregation: un ordre
religieux et missionnaire destine a
I’apostolat pres des ames abandonnees.
Cela ne leur dit pas grand’chose. Mais
si I’un de nous les prend au serieux et
leur donne I’impulsion qu’ils attendaient, leur fait comprendre que Notre
Seigneur a besoin d’eux, leur montre
I’ideal auquel ils peuvent consacrer leur
vie, alors, en bien des cas, on obtiendra
la reponse desiree.
Les gargons sont attires par la pretrise
en tant qu’ils la voient realisee en quelqu’un qu’ils ont rencontre. Ils ne joindront votre congregation que s’ils vous
aiment personnellement. Pendant les retraites de vacances, I’accueil amical
qu’ils resolvent les encouragera, quand
ils voudront entrer au seminaire, a se
tourner vers la communaute ou ils ont
14

A P P R E C IA T IO N

Un Uevc de St. Mary’s College,
a p r^ avoir prete son concours a une
retraite de vacances, s'exprime ainsi: „Cinq d’entre nous sont revenus
a Castlehead pendant nos vacances,
pour aider a la bonne marche de la
retraite. Nous n’avons eu auctm regret a sacrifier ainsi une semaine de
nos propres vacances. Montrer a
d’autres gar^ons ce qu’est la vie au
seminaire, est une experience qui en
vaut la peine. Nous avons eu Timpression que, dra maintenant, nous
pouvons faire quelque chose pour
Dieu au p r^ des autres. Cela nous a
donne un agreable avant-gout de
notre future existence. De plus, cela
a contribue a raviver notre ideal et
nos idees sur le sacerdoce, et nous
a engages a perscverer nous-memes
plus fid^ement encore.
trouve des pretres et des scolastiques
jeunes comme eux, qu’ils aiment et en
qui ils ont confiance.
Nous restons en rapport avec ceux qui
paraissent interesses par nos missions
par les moyens suivants: une lettre missionnaire chaque trimestre, une revue
missionnaire chaque mois (avec, a I’occasion, une brochure de lecture spirituelle) et une visite de I’un de nos Peres
environ deux fois par an. Suivre ces
enfants d’une fagon systematique est
aussi important que la retraite ellememe. Les bons commergants rappellent
sans cesse leur nom a leurs clients: sans
cela la premiere visite n’est que du temps
perdu.
Quels ont ete les resultats de ce systeme
au point de vue des vocations pour la
Province d’Angleterre? II y a quatre ou
cinq ans et auparavant, il y avait en
moyenne sept jeunes gens dans les deux
classes superieures du petit scolasticat,
susceptibles d’entrer au noviciat apres
un an ou deux. Cette annee, grace a
Dieu, nous en avons 22, et parmi eux,
14 ont participe aux retraites de vacances de Castlehead. D ’autres nous ont
rendu visite au moment de Paques.
L’Ecole a vu doubler le nombre de ses
eleves, et la proportion des futurs no-

vices a augmente davantage encore. La
raison pent bien en etre que ceux qui
nous viennent a la suite d’une retraite
de vacances savent de quoi il s’agit et
qu’ainsi la proportion des perseverants
est plus elevee. II est juste de dire que,
depuis 1955, il y a eu, en Angleterre,
un accroissement general des entrees au
seminaire. Cependant, il semble que le
taux des perseverants a au contraire
baisse et que le nombre de ceux qui
atteignent I’ordination reste bas.
Une retraite de vacances en vue des
vocations possibles est une oeuvre que
chacun peut entreprendre. Dans la Province d’Angleterre, le mouvement est
parti d’en-bas, mais il a toujours rencontre la permission et I’encouragement
des superieurs. Tout ce qui est requis,
c’est: au moins cinq gar^ons que la
chose interesse, une maison convenable,
un cuisinier et un Pere pour aider le
Directeur avec quelques scolastiques
grands ou petits. Il n’est pas indispensable que le Pere soit alle en missions.

ni que la retraite dure une semaine entiere: un weekend ou meme une journee
de recollection renouvelee une fois ou
deux, peuvent suffice. Plus c’est court,
moins cela demande de controle!
Cette methode reussirait-elle en pays
de missions? c’est une autre question.
Chaque nouvelle experience aura a faire
face a des difficultes, mais elle ne pourra reussir que si on I’essaie et si on fait
les adaptations necessaires. Pourrait-on
suggerer que cette methode pourrait
aussi servir pour le recrutement des
Freres? Il ne doit pas manquer de gargons qui desireraient aider les missions
par une activite d’ordre technique.
Il est vraisemblable qu’avec I’elevation
gteerale du standard de vie, les vocations risqueront d’etre detournees vers
le monde si on ne leur montre pas tres
tot tous les attraits que presente le travail de Dieu.
H. PASS,
C astleh ead

Le rayon de librairie, a Castlehead, fournit tout ce qu’il faut pour la lecture spirituelle.
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Pour les Chretiens le dialogue avec les
non-chretiens n’est pas seulement une
initiative opportune: de tout temps il a
ete et il demeure une necessite. Dans la
quasi-unanimite des cas I’adhesion au
Christ est I’aboutissement, sous une
forme ou sous une autre, d une communication (parole, exemple, service) entre chretiens - missionnaires ou non —et
non-chretiens. A vrai dire, de par leur
vocation, les missionnaires ont originellement consacre leur vie a ce dialogue
qui, au cours des siecles, a revetu diverses formes. Il n’a pas toujours ete
fructueux, loin de la! Les raisons de I’echec sont multiples, mais dans I’O sse rvatore R om ano du 21 mai 1964, nous
en trouvons qui vont a notre sujet:
’’L’ignorance, les prejuges inveteres ou
meme une mauvaise foi plus ou moins
consciente nous ont souvent donne les
uns des autres une image deformee."
La mauvaise foi n’est jamais excusable,
mais son absence, meme des deux cotes,
n’entraine pas automatiquement la possibilite du dialogue. Sur le plan religieux plus que sur tout autre, les positions sont habituellement si fermement
arretces qu’il est souvent impossible
d’entreprendre directement de ce point
de vue une intercommunication qui
aiUe au-dela et au-dessus des positions
etablies, Ees uns et les autres se font
face respectivement, comme des parois
abruptes sans prises.
Il ne faut pas croire des I’abord que
nous depouiller de I’attitude d’autorite
que nous avions trop jusqu’ici entrainera automatiquement une volonte
d’echanges de vues avec les non-chretiens. Ceux-ci aussi sont persuades depuis toujours d’etre dans le vrai. L’utili16
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te meme d’un dialogue, sa bienfaisance
peuvent leur paraitre contestables, sinon inexistantes. Pour dialoguer il faut
etre deux; il ne suffit pas que les chretiens veuillent converser, il est indispensable que les non-chretiens y consentent et le desirent. De plus, deux
monologues en sens oppose ne constituent pas un dialogue: ce sont plutot
deux soliloques steriles.
Du point de vue des positions doctrinales, le dialogue parait a priori voue a
I’echec. En effet, ou Ion admet la diversite, meme contradictoire, comme
chose normale, et I’echange ne pent
aboutir qu’a affermir chacun dans sa
propre voie; ou Ton recherche une certaine unite qui differe suivant les religions, et chacun veut la realiser dans
son sens a force d’arguments speculatifs, historiques, etc..
La plupart des non-chretiens ne sont
pas genes par la diversite, meme contradictoire, des croyances, des pratiques
et des rites. He ne voient que richesse
dans la multiplicite des voies, toutes
capables, selon eux, de mener au meme
sommet, dans la pluralite des langues
toutes a meme d’exprimer la meme experience religieuse. Tons devraient-ils
ainsi, vu leur raisonnement, abandonner leur idiome natif pour adopter
une langue universelle? Prendre le meme train pour arriver a la meme destination? La piste, le sentier, la route,
I’avion, le raccourci, le chemin des ecoliers, que chacun choisisse suivant ses
possibilites; ou plutot que chacun demeure constant dans la voie ou sa naissance ou quelque autre circonstance
fortuite l a place. L’unite essentielle et

suffisante est de rechercher, de viser,
d’approcher Dieu dans la religion qui
se trouve etre la notre. Le dialogue,
dans cette perspective, ne peut etre
qu’un encouragement reciproque a poursuivre sa propre voie dans une co-existence de mutuelle amitie.
Ou encore les non-chretiens, mettons
par exemple les musulmans, sont convaincus, comme d’ailleurs les chretiens,
que leur religion est la seule porte du
salut, la seule maniere de rendre pleinement gloire a Dieu. Ici deja, sur le plan
religieux, il y a un point de depart
commun avec le chretien; la conception
de I’unite requise est a peu pres identique. Le dialogue peut s’engager d’une
maniere fructueuse si d’autres conditions (de science, de tact, etc.) sont
remplies. Outre une atmosphere de
comprehension, d’estime et de sympathie reciproques, on peut faire un certain progres sur la voie de I'unite en
s'appuyant sur des considerations religieuses de tout genre.
Mais, de toute maniere et dans tons les
cas, il faut proceder par etapes. La connaissance des croyances respectives, la
recension du patrimoine commun, les
exemples mutuels de vie spirituelle authentique, une certaine communion dans
les aspirations et la priere, une constatation reciproque de Taction de TEsprit,
chez les uns et chez les autres, autant
de gains que Ton peut esperer avec un
grand degre de certitude.
Le dialogue, d’autre part, peut etre
une necessite, pour les chretiens, non
seulement d’approfondir leur Foi et de
la mieux vivre, mais encore une occasion d’amener les non-chretiens a se
rendre compte de Timportance de certaines valeurs authentiques de leur religion, a les approfondir et a les realiser jusqu'a plenitude. Tout progres
dans ce sens, si lent, si court soit-il,
est, nous devons en etre convaincus,
un progres vers le christianisme.
Il demeure toutefois que tous, chretiens
et non-chretiens, etant consciemment ou
inconsciemment persuades que la vraie
religion est celle qui repond le mieux
aux exigences fondamentales de la vie,
qui prend le mieux en consideration des

valeurs humaines (perceptibles pour
tous) et les mene le plus efficacement
a leur plein developpement, c’est a partir de ces valeurs, personnelles et communautaires, familiales et nationales,
raciales et Internationales, que peut
etre juge Tapport des religions. La vraie
religion doit expliquer Texistence, dans
Thomme et dans la societe, des antinomies qui les dechirent, et les aider effectivement a les surmonter. La valeur de
vie d’une religion s’eprouve dans la solution des problemes personnels et sociaux. Ces problemes et les solutions
qu ils reclament sont facilement per^us
par tous et peuvent eetre par consequent le centre du dialogue entre chretiens et non-chretiens. C’est par la dialectique de la parole et de Taction
autour de ces experiences humaines que
Ton peut esperer, en se depassant d’ailleurs soi-meme dans le don de soi par
sa propre purification intellectuelle,
mener les non-chretiens a reflechir sur
la puissance ou Timpuissance eventuelle de leur religion a y faire face, tandis
que ces memes experiences nous conduisent nous-memes a realiser et a mettre davantage en oeuvre la valeur de vie
qui est en la notre.
Faut-il ajouter qu’en envisageant le
dialogue et ses conditions, le chretien ne
doit pas oublier le Saint-Esprit, implorer son intervention, s’ouvrir soi-meme
a son influence, faire confiance a son
action. Maltre des intelligences et des
volontes, c’est Lui et Lui seul qui convertit, qui retourne et attire vers Lui les
esprits et les coeurs. Encore faut-il reconnaitre sa presence, son action et ses
realisations dans nos interlocuteurs, et
nous plier nous-memes docilement a ses
inspirations.
Le grand Agent de TUnite, c’est TEsprit de Dieu: c’est Lui qui mene Thumanite vers la Foi unique, mais nous
devons nous mettre ’dans son vent”
pour naviguer a pleines voiles vers le
but ou II nous convie et nous attend.
T.R.P. Maurice Q UEG UINER,
M.E.P.
Bulletin, No 136, Nov. Dec. 1964,
42-44
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Voila 14 ans que je m’occupe d’education au Kenya. Je suis I’un de ces milliers de pretres et de religieuses catholiques qui s’adonnent a un apostolat
astreignant, quoique cache, entre les
murs d’une classe. Souvent, pendant ces
annees, j’ai eprouve certains doutes
concernant I’education donnee dans nos
etablissements, mais je n’ai jamais ose
les formuler. Si je le fais aujourd’hui,
sous forme de questionnaire, je me
rends bien compte que ces questions ne
vont pas sans engager, dans une certaine mesure, ma responsabilite, ni trahir
mes inquietudes personnelles. D ’autres
contesteront, peut-etre energiquement,
ce que ces questions insinuent. Tant
mieux! Cela contribuera a mettre les
choses au point. II est si facile d’attacher trop d’importance a ses propres
vues, comme de protester trop fort.
V oid ces questions.
Qu’est-ce que nous nous sommes efforces, pendant ces annees, d’apporter aux
milliers de gar<;ons et de filles qui ont
passe par nos maisons d’education?
Dans quelle mesure en ont-ils beneficie?
Avons-nous vise a leur donner une education vraiment chrdienne selon D ivin i
lllius M a g istri de Pie XI?
Avons-nous cherche a promouvoir cette dite intellectuelle catholique dont
parle Sertum L aetitiae de Pie XII?
Pouvons-nous dire que nos etudiants
connaissent et apprecient les principes
fondamentaux de la doctrine sociale catholique, sont en tete du mouvement
liturgique et eveilles aux passionnantes
implications de Vaggiornam ento du
Pape Jean telles qu’elles se realisent
dans I’actuel Concile du Vatican?
N'avons-nous pas laisse la recherche
des premieres places et la course aux
diplomes prendre le pas sur notre action proprement apostolique, qui est la
raison meme de notre venue en Afrique?
La fievre des examens n’a-t-elle pas
domine nos journees, a tel point que la
raison d’dre de notre vocation missionnaire - faire connaitre, aimer et servir
Dieu - n’a exerce que peu d’influence
sur notre activite quotidienne?

N e nous sommes-nous pas contentes de
greffer une maigre pide sur la culture
intellectuelle de nos deves, que nous
avons lances dans le desert de la vie
avec, pour tout conseil, celui d’etre fiddes a la messe et aux sacrements?
N'avons-nous pas tolere un etat de
choses qui laissait bien a desirer, sous
le fallacieux pretexte que ”le mieux est
I’ennemi du bien”?
La religion n’a-t-elle pas ete pour nous
une question de fidelite exterieure a des
reglements et a des obligations, sinon
une formalite souvent insipide, une routine pesante?
Est-ce cela que nous avons inculque a
nos deves: notre hesitation, notre imperfection dans I’exposition du message
divin?
Avons-nous decouvert, pour notre propre compte, que la religion est une realite et une experience personnelle, de
cette Persone qui est le Christ?
Avons-nous ’’laisse les petits enfants
(et les grands!) )venir a Lui”?
Leur avons-nous decouvert leur merveilleuse vocation d’etre dans le Christ,
cet appel empoignant a etre des ”surhommes”, par suite de cette vie ’’surnaturelle ” qui est la leur dans le Christ?
Avons-nous modele leur esprit et trempe leur volonte, non seulement pour
qu’ils demeurent fermes au milieu des
bourrasques du materialisme qui souffle de toutes parts, mais aussi pour
qu’ils fa^onnent leur milieu d’apres
I’ideal chretien, et pour qu’ils apprecient
leur temps, si ephemere soit-il, a la lumiere des principes dernels qu’inspire
notre Foi?
Avons-nous imprime pleinement notre
marque sur cet age d’innocence et
oriente les pas de nos enfants sur le
sentier de la vertu?
Avons-nous ajuste notre enseignement
et nos contacts a I’idealisme de la jeunesse et de I’adolescence?
Avons-nous su les fasciner avec la vision de la vie chretienne telle que le
Nouveau Testament nous la revde: le
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Christ triomphant en eux du peche, deversant en eux la lumiere de sa Verite
et la chaleur de son Amour?
Avons-nous rendu attrayant pour
eux, dans notre propre vie, la Christ
et ce qu’il represente: la chaude humanite de Quelqu’un qui comprend
les luttes de la jeunesse: dans le calme et la serenite d’une vie qui est
pour eux une inspiration durant les
annees critiques de leur croissance?
Avons-nous essaye de saisir 1 humain
pour en faire du divin?
Avons-nous su profiler de tout ce qu il
y a de sain dans leur environnement
naturel pour chercher a le diviniser?
Si la pression du paganisme s'avere trop
forte pour trop d’entre eux, pouvonsnous leur en faire grief? ou devonsnous nous frapper la poitrine, nous rendant bien compte que nos defaillances
ne sont pas etrangeres aux leurs?
Peut-etre avons-nous etouffe en eux
I’etincelle divine, les rendant etrangers
au Christ par notre cynisme, notre indifference, notre egoisme calcule, peutetre notre durete?
Reconnaissons-nous que 1 education
chretienne n’a pas a combler un vide,
que le passage du regime colonial a
I’independance exige que, nous aussi,
nous modifiions notre approche, notre
attitude, les manieres que nous affectons?
Tachons-nous de rendre 1 Africain
conscient de sa personnalite, en insistant, par exemple, sur la fierte qu il
peut ressentir a savoir et a employer sa
langue maternelle d’abord, puis la langue vehiculaire (le swahili) et, seulement apres, I’anglais ou le fran^ais?
Sommes-nous disposes
d’eux, humblement?

a

apprendre

Essayons-nous vraimcnt d’cnvisager les
problemes du point dc vuc de I’Africain, au lieu de tenir pour assure que
les reactions eiuopeennes ou occidentales sont toujours justes?
Toutefois, dans nos efforts pour nous
adapter aux nouvelles conditions du nationalisme, nous rendons-nous compte
20

des exces auxquels celui-ci peut conduire, et de notre devoir de preserver
les Africains d’un chauvinisme etroit,
de peur que, dans leur tendance - legitime - a exalter leurs valeurs propres,
ils ne risquent de rejeter I’heritage universel et les ideaux permanents qui sont
le patrimoine commun de toutes les nations?
Finalement, ne devons-nous pas nous
rappeler que I’education est, en definitive, quelque chose de personnel, impliquant I'interaction reciproque de trois
perscnnalites: celle du Christ, celle du
maitre et celle de I’eleve? que le maitre
est la porte par laquelle I’eleve parvient
au Christ? que tout ce qu’il y a de noble
dans notre ideal, d’attrayant dans notre
vie religieuse, doit etre applique a 1 oeuvre de gagner nos eleves au Christ, au
Christ historique? ”qui etait hier, qui
est aujourd’hui et qui sera a jamais”:
qui est la Verite immuable et sans compromission, reclamant notre allegeance
et ne supportant pas les demi-mesures:
qui est plus enclin a donner que nous
ne le scmmes a recevoir, tant est surabondante sa charite.
Voila quclques uncs des questions qui
peuvent se poser au missionnaire sur
place. Elies se suivent sans ordre logique, elles se repetent parfois, mais, chez
un professeur, il faut s’attendre a des
repetitions, si fastidieuses soient-elles!
Quoi qu’il en soil, elles suggerent que,
dans I’enseignement, pas mal de choses
se font au petit bonheur, avec une tendance trop facile a se contenter d une
philosophic purement empirique, une
insuffisance de directives de la part des
autcrites, et presque point de tentatives
pour mettre en commun les experiences
et les coordonner.
C’est volontairement et a dessein que
je m’en tiens aux generalites, Je concluerai cependant sur un point precis,
en revenant sur cette question de la
charite, dont j’ai parle plus haul.
Le Christ a designe la charite comme la
qualite distinctive de ses disciples: ’ A
ceci tout le monde vous reconnaitra
pour mes disciples: a I’amour que vous
aurez les uns pour les autres. ”
(Jn, XIII, 35)

St Jean de la Croix a dit: ”Au soir de
la vie, nous serons juges sur I’amour.”
St. Jean Bosco disait aux educateurs
qu’il avait formes: ”Faites-vous aimer
pour faire aimer Dieu davantage.”
St. Paul qui, a chaque Noel, nous rappelle que ”la bonte et I’amour de Dieu
notre Sauveur ont apparu aux hommes", nous dit aussi que ”la charite est
patiente, la charite est aimable..”
C’est done par la, au nom de Dieu, que
nous devons commencer. Pla?ons-nous
dans une chaire de charite. Cherchons
a nous assurer que la bonte, I'amabilite
et la patience, qui distinguent la cha-

rite du Christ, brilleront dans nos relations quotidiennes avec ”ces petits
enfants que nous enfantons a nouveau
dans la douleur jusqua ce que le Christ
soit forme en eux.”
Si faibles que soient nos competences,
si defectueuses que soient nos methodes, si insuffisants que soient nos
moyens, longtemps encore, que cela ne
nous empeche pas d’exceller dans cette
vertu qui, dans ce domaine aussi, ”couvre la mutitude des peches.”
Francis COMERFORD,
Kilima M b o g o , K e n ya .

Essayons-nous d’aborder les problemes dans une optique africaine?
21

A T R A V E RS

LE

L’ A s s o ci ati o n a m e ri c ai n e d e s R eli gi e u x
c a n o nist e s a t e n u, c e s d e r ni e rs m ois,
t r ois s e s si o n s r e gi o n al es; a L os A n g el e s,
a D et r oit et a Al b a n y, p o u r dis c ut e r d e
l a r e visi o n e n vi s a g e e d u D r oit C a n o n.
L e u rs c o n cl u si o n s o nt et e e n s uit e e x ami n e es p a r u n g r o u p e d e d o u z e r e p r es e nt a nts r e gi o n a u x, l o rs d u n e c o nf er e n c e g e n e r al e p r es d e C hi c a g o. A p r e s
q u oi, ils o nt et a bli u n e list e d e r e c o mm a n d ati o ns p r e cis e s a s o u m ett r e a u
C o n s eil d e s S u p e ri e u rs M aj e u rs, q ui a
li e u c e m ois- ci.
4 0 p r et r es, r e p r es e nt a nt pl us d e 2 0 i nstit uts r eli gi e u x, as sist ai e nt a l a s e ssi o n
d e l a r e gi o n o ri e nt al e a Al b a n y. Et ai e nt
e g al e m e nt p r es e nts: l e p r esi d e nt d e l a
S o ci et e A m e ri c ai n e d e D r oit c a n o niq u e, l e s e c r et ai r e d u C o n s eil d e s S u p eri e u rs M aj e u rs, l e d o y e n d e l a F a c ult e
d e D r oit c a n o ni q u e d e I’ U ni v e r sit e
d’ Ott a w a, et u n r e p r es e nt a nt d e l a
m e m e F a c ult e d e I’ U ni v e r sit e C at h oli q u e A m e ri c ai n e d e W a s hi n gt o n.
U n d e s p ri n ci p a u x o r at e u rs a et e l e P.
C o r n eli us v a n d e r P o el, p r of e ss e u r d e
t h e ol o gi e m o r al e et d e d r oit c a n o n a
n ot r e g r a n d s c ol a sti c at d e F e r n d al e, q ui
a d o n n e u n e c o nf e r e n c e i ntit ul e e: ” Q u elq u es r efl e xi o n s s u r I’e x e m pti o n et s u r
l e s i nstit uts r eli gi e u x d e d r oit p o ntific al. ” II a et e I’ u n d e s q u at r e d d e g u e s
c h oisis p o u r r e p r es e nt e r l a R e gi o n
O ri e nt al e a l a r e u ni o n g e n e r al e d e I’ a ss o ci ati o n e n a v ril d e r ni e r. A n ci e n missi o n n ai r e d a ns l e s dist ri cts d e B a g am o y o et d u Kili m a nj a r o, l e P. v a n d e r
P o el est m e m b r e d e l a P r o vi n c e d e H oll a n d e.
★ ★ ★
L e F t ^ c J c a n- M a ri c Fl o u r, q ui a c el eb r e, a u p ri nt c m ps d r e ni e r, l e q u a r a nti em e a n ni v e r s ai r e d e s o n a r ri v c e e n Af riq u e, e st r e nt r e e n F r a n c e, o u d a e u l a
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M O N D E S PI RI T AI N
j oi e d e r e v oi r s a m e r e q ui e st m ai nt en a nt d a n s s a c e nti e m e a n n ^, L e F r.
J e a n- M a ri e a et e t r a n sf e r e d u Dist ri ct
d e B a n g ui a c el ui d’ A ut e uil, m ais o n
n' e st p a s p r & d e I’ o u bli e r e n Af ri q u e.
L e P. T r o u p e a u c c rit: „ T o u s l e s t r a v a u x
q u’il a a c c o m pli s r e st e r o nt c o m m e u n
t e r o oi g n a g e d e s o n p a s s a g e: c at h e d r al e
d e B a n g ui et d e B a n g a s s o u, e gli s e d e
Q u a n g o, e vi d e n c e d e B a m b a ri, u n e
p a rti e d u p etit s e mi n ai r e, et c.. ”

★ ★ ★

U n di o c es e d ’ E c o s s e vi e nt d’e nt r e p r e nd r e u n e e x p e ri e n c e q ui, si ell e s e g e n er alis ait, p o u r r ait a p p o rt e r u n e c o nt rib uti o n s e n s ati o n n ell e a I’e v a n g elis ati o n
d e I’ Af ri q u e.
E n eff et, I’a r c h e v e q u e d e S ai nt- A n d r e
et E di m b o u r g a a c c e pt e l a r es p o ns a bilit e, a u n o m d e s o n a r c hi di o c es e, d’ u n t e rrit oi r e missi o n n ai r e e n Ni g e ri a a ussi
v a st e q u e I’ E c o s s e ell e- m e m e. D ’ a p r es
l e n ° d u 6 m a rs 1 9 6 5 d u L e a d e r, j o u rn al d’ O w e r ri, c’est e n 1 9 6 3 q u e M g r
G r a y, I’a r c h e v e q u e e c o ss ais d o nt il
s’ a git, a a c c e pt e d e t r o u v e r d es p r et r es
p o u r l e s e ct e u r d e B a u c hi, q ui f ait p a rti e d u di o c es e d e J os, sit u e e n Ni g e ri a
s e pt e nt ri o n al e et c o nfi e a l a S o ci et e d es
Mis si o n s Af ri c ai n es.
O n esti m e q u e, d’i ci q u el q u es a n n e es,
il f a u d r a d e 1 2 a 1 8 p r et r es p o u r s’o c c up e r d e s missi o n s d e c e t e r rit oi r e. S ’il e n
a c c e pt e l a r es p o ns a bilit e t ot al e. M g r
G r a y, q ui a visit e l a Ni g e ri a r e c e m m e nt,
a u r a a p r o c u r e r l e p e rs o n n el et l e fin a n c e m e nt n e c ess ai r es p o u r m ai nt e ni r
et d e v el o p p e r l es ' oe u vres d e I’ E gli s e e n
c ett e r e gi o n.
C e rt ai ns e v e q u es o nt d ej a p ris d es e ng a g e m e nts a n al o g u e s e n A m e ri q u e L ati n e. L e c a r di n al Ritt e r, a r c h e v e q u e d e
S ai nt- L o uis ( U. S. A.) es c o m pt e q u e
1 0 % d e s e s p r et r es s e r o nt e n s e r vi c e
e n A m e ri q u e d u S u d e n 1 9 7 5.

Le Frerc Evaristo (Campos), de la
Province de Portugal, peut se vanter
d’etre le doyen die profession de tons
les Freres vivants de la Congregation.
Ne en 1872, il a fait profession, en effet, en 1894 et a travaille en Afrique
pendant 70 ans. H s’y trouve encore, a
la mission de rimmaculee-Conception
de Cabinda (Congo Portugais), ou il a
cte photographic avec Mgr le T. R.
Pere, a I’occasion de la recente visite

Un evenement historique, dont nous donnerons les details plus tard, a eu lieu le
dimanche de la Pentecote 6 juin dans la
chapelle provisoire du scolasticat d’Isienu
en Nigeria. Quatre scolastiques ont ete
ordonnes pretres par S. Exc. Mgr M. Lefebvre, les premiers a avoir regu toute

de celui'Ci a la mission. On le voit arborant la medaiUe de TOrdrc du Christ,
qui lui a ete decern^ par le gouveme>
ment du Portugal.
Le Frcre Luciano (Ferreira), du District de Nova Lisboa, detient, lui aussi,
un record missionnaire impressionnant.
Mais il n’est en Afrique que depuis 62
ans et, malgre ses 84 ans, il n’est que le
cadet de 9 ans du Frere Evaristo!.,..

leur formation spiritaine en Afrique.
La photographie ci-dessous presente, entourant le Superieur General, MM. Isaac
EZE, Francis OKONKW O, Denis
O N O N U JU et Augustine O N Y E N E KE.

La Semaine Panafricaine d'Etudes catechetiques, qui s’est tenue a Katigondo
(Uganda) du 26 aout au 2 septembre
1964, (1) a aborde diverses questions
relatives a I’apostolat en Afrique, depuis I’emploi des moyens generaux de
communication, y compris la radio et la
television, jusqu’a une proposition demandant qu’il soit permis a I’Ordinaire
d’autoriser a reporter les messes de la
semaine de Paques aux dimanches du
Temps Pascal: celle du Lundi de Paques au premier dimanche, celle du
Mardi au second, etc.. La raison: instituer une liturgie dominicale qui ait une
signification speciale pour ceux qui ont
ete baptises durant la Vigile Pascale a
la suite de la preparation au bapteme
re^ue pendant le Careme, et, en meme
temps, fournir aux fideles une serie annuelle de celebrations liturgiques qui
leur rappelle I’importance de leur bapteme.
Parmi les sujet traites, peut-etre le plus
important a-t-il ete I’etude des causes
et des remedes du relachement dans la
pratique religieuse, que I on constate
chez les catholiques en bien des regions
de I’Afrique. L’assistance a la messe et
la frequentation des sacrements ont diminue, la niveau de la moralite est en
baisse, le nombre des unions irregulieres est au contraire en augmentation,
et I’interet pour la religion a generalement faibli.
Causes: I’adoption par beaucoup d’Africains de la mentalite europeenne, pour
laquelle le progres materiel est le but
premier de la vie; I’afflux des gens de
la brousse vers les villes; la penurie de
catechistes qualifies; le manque d’adaptation de I’enseignement de la religion
aux coutumes et au mode de penser
des Africains; la concentration des efforts apostoliques sur les enfants, aux
depens des adultes; le patemalisme de
certains missionnaires qui minimisent.

chez les laics, le sens de la responsabilite et de I’initiative.
Principaux remedes: transformation des
methodes qui ont inspire les attitudes
que nous venons de signaler; mettre
I’accent sur la doctrine sociale de
I’Eglise et sur la necessite de former un
laicat capable de mettre cette doctrine
a execution.
Dans un bref message adresse a ses
correspondants, le P. Louis Roques, qui
a mis sur pied une ferme-ecole a Djole
(Cameroun), souligne une des graves
dcficiences, qui rcsultent du systcme
d’education actuellement en vigueur en
Afrique. Alors qu’en Europe, les jeunes
sont pratiquement obliges par la force
des choses de se mettre au travail d ^
qu'ils ont termine leurs etudes, le jeime
Africain, en quittant I’ecole, peut vivrc
des annees sans travailler. La politesse
et la generosite qui caractcrisent I'hospitalite africaine font qu’il est impossible de refuser le vivre et le couvert a
un parent, meme importun. En consequence, le jeune homme peut passer de
I’existence d’etudiant a c ^ e d’hote permanent, vagabottdant suivant sa fantaisie entre la ville et le village.
Le P. Roques insiste sur la necessite
d’un programme obligatoire de formation post-scolaire, oriente vers de meilleures methodes de culture du sol, de
contruction du logement, d’education
sanitaire, etc....
Les Peres charges du recrutement dans
la Province des Etats-Unis ont pris
I’initiative de reunions dont ils esperent
qu’elles auront un heureux effet sur les
vocations. Telles sont, par exemple, les
reunions de "conseillers d’orientation”
des ecoles du gouvemement, i.e. des
maitres qui, dans ces etablissements,
sont charges de foumir aux etudiants
tous renseignements relatifs a leur future carriere: ingenieurs, medecins, etc..
Ces fonctionnaires, dont beaucoup ne
sont pas catholiques, sont invites au

(1) Compte-rendu public par le Centre Documentaire Cat6ch6tique de Mayidi (CongoL6o). Prix: 100 Fr beiges — 10 NF — 500 FrCFA — 14/0 d. — 2 dollars.
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scolasticat, ou on leur explique les qualifications requises chez un aspirant a
la pretrise, les etudes suivies dans un
seminaire, et le travail de la Congregation.
D ’autres reunions ont ete organisees
entre membres de la Province, pour
echanger des idees sur la fa?on dont
les confreres pourraient encourager les
vocations a la Congregation.

prophetes, plus grand meme que NotreSeigneur,”
4°) ,,Autres arguments qui jouent en
faveur de I’islam: son monotheisme, ses
prieres et ses rites, son insistance sur
I'aumone, sa morale relativement simple
et peu exigeante.”

1°) ’’..L’islam est une religion missionnaire militante. Chaque musulman croit
avoir la vocation de propager sa religion.”

Mais il y a, en meme temps, des raisons
d’esperer:
1° ) Le Coran ” parle avec respect de
Notre-Dame, et bien que Jesus ne soit
pas reconnu comme Dieu, il est considere comme un vrai et grand prophete.
En general, les musulmans apprecient
la saintete partout ou ils la rencontrent.
Ils ont beaucoup d’estime pour la priere,
pour I’amour du prochain, pour la charite envers les pauvres. C’est pourquoi
leurs contacts avec des chretiens dignes
de ce nom font sur eux grande impression.”
2°) L’evolution du statut de la femme
musulmane. "Regardee jusque la comme un etre completement inferieur a
I’homme.. elle conquiert progressivement I’egalite sociale et politique. Cela
ne peut manquer d’amener la chute de
I’islam, en tant qu’il est fonde sur la
postulat de I’inferiorite de la femme.”
3°) ”En beaucoup de pays musulmans,
la democratie est chose inconnue. En
empechant le peuple d’acceder a I’education, les gouvernants ont reussi jusqu’a present a maintenir leur domination. Mais cela ne peut plus durer bien
longtemps.”

2°) ”La possession du Coran favorise
I’attitude de superiorite de I’islam par
rapport aux autre religions. II suffit
d’avoir ete en Afrique pour apprecier
le respect qu’on y a envers la parole
ecrite. C’est presque comme si le fait
qu’une chose est ecrite, suffisait p>our en
garantir la verite.”
3°) "Les divisions entre les diverses
sectes chretiennes en Orient au temps
de Mahomet lui ont servi de pretexte
pour se proclamer le plus grand des

Conclusion:
„ .. Il est bon de sc rappeler qu’une
crise peut avoir de bons resultats, mais
aussi des mauvais. L’isleun peut tomber
victime de notre materialWie pseudoscientifique modcmc, plutdt que de
chercher le salut dans I’Eglise. Aussi la
priere cst-elle essentielle. On peut dire
sans trop d’exageration que le temps
n'est plus trM eloigne ou I’islam aura a
choisir entre la foi et le monde. Notre
priere contribuera a ce que son choix
sc fasse dans la bonne direction.”

C onfonnem ent a des reglem ents qui e ntreront
en vigueur en )uin» les catholiques jap o n ais sont
autorises desorm ais a s'incliner d e v a n t le Saints
Sacrem ent, au lieu dc faire la genuflexion. C ette
autorisation a etc accordee p a r la C onference
episcopate du Japon tors d^une reunion ou les
eveques ont m is a u point les changem ents introduits dans la liturgie.
Les eveques ont decide quc T inclination, m arque
de respect traditionnelle a u Japon, p o u v a it rem placer la genuflexion. O n n*aura pas, n o n plus,
a s'agenouiller d e v a n t Tcveguc ni a b aiser son
anneau, sau f a u cours des cerem onies liturgiqucs. L es E v eq u e s o n t institue aussi, a Tintcricur dc la C om m ission N ationale, un bureau
dc liaison av cc Ic S e c retaria t p o u r les nonchretiens a u V a tic an .

Examinant la situation des musulmans
de Nigeria, ou ils constituent le groupe
religieux le plus important, le P. Bernard Kelly, dans les M issio n a ry A n nals de la Province d’lrlande, passe en
revue les raisons qui favorisent leur
conversion au christianisme et celles qui
s’y opposent. D ’abord, les obstacles:
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SEMINAIRES ET FERMENTATION
,,»;•=; iJ*B»y8a6*4ay

L’autcur dc Tarticlc ci-dessous, paru dans la „Hcrdcr Correspondence”,
est professeur dc scminaire et auteur dc Touvragc „SEMINARY IN
CRISIS” (Herder). Ce qu’il ccrit pourrait, semble-t-il, s'appliquer a nos
scolasticats et, par consequent, nous conceme tous.

Un certain ferment semble a I’oeuvre,
de nos jours, un peu partout dans
I’Eglise. On le constate sur le plan des
institutions - chez les Religieuses, par
exemple - sur celui de la paroisse, de
la famille, de la Hierarchie elle-meme,
et specialement au niveau des initiatives
individuelles. Mais il travaille aussi les
seminaires, bien qu’on ait ete long a
le remarquer.
La question fondamentale quc les scminaires ont a se poser desormais est celle-ci:
atteignent'ils vraiment le but qu'ils sont
censes viser? Est-ce que les mcthodes qui
ont produit de bons pretres en 1930 ou
1940, valent encore pour ceux dc 19607
ou, ce qui est plus important encore, pour
ceux dc 1970, 1980, 1990 7 . . .
Pour y repondre, nous ne devons pas
ecarter, comme des divagations de quelques intellectuels extremistes, I'agitation, qui se produit aujourd’hui, a propos de I’anti-clericalisme ou de la tension entre clerge et laicat. II existe incontestablement une vague croissante
de desaffection a I’egard du clerge, et
on ne peut y faire face que sur un seul
terrain, celui du clerge lui-meme. Parce
que le seminaire, comme tout organisme vivant, doit croitre et s’adapter, il
doit mettre en oeuvre toutes les capacites humaines pour envisager I’avenir
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dans lequel il enverra les prochaines
generations de nouveaux pretres catholiques. On ne peut se contenter de regarder avec nostalgie vers le passe et
ses realisations, si belles qu’elles aient
ete,
Le seminaire doit aussi considerer le
present, les jeunes gens qu’il est en
train de former au sacerdoce, et il doit
regarder ceux-ci comme des hommes qui
quitteront un jour le seminaire et entreprendront un ministere actif, comme un
ferment universe!, comme une nouvelle
Pentecote descendant sur I’Eglise. Il ne
suffira plus d’enseigner au seminariste
ses "manuels” seulement. Si son ministere doit etre pastoral, il aura besoin
d’un apprentissage, non seulement theorique, mais pratique. S’il doit etre pasteur d’ames, il faudra aussi reconsiderer I’avantage qu’il y a a tenir un seminariste enferme pendant sept ans,
puis a le renvoyer ensuite dans un monde avec qui il a perdu le contact.
Il sera necessaire de tenir compte du
reveil chretien qui est le resultat du
renouveau liturgique, thtologique et
scripturaire, des problemes sociaux et
raciaux, de la demographie et du planning familial, du progres de I’information et de I’instruction chez les laics, des

changements de structures chez les
peuples, du relachement des liens familiaux.. Bref, il sera indispensable de
reconnaltre que le seminariste d’aujourd'hui se trouve en face de problemes
dont il n'etait guere question il y a
vingt ans.
U n double role

En consequence, le seminaire a un double role a jouer: 1) il doit former I’homme en vue des taches qui sont specifiquement sacerdotales: 2) il doit faire
son education, comme tout autre etablissement d’enseignement. Le deuxieme role concerne le seminariste en tant
qu'homme: le premier, par rapport a
sa vocation speciale. On aurait tort de
croire qu’il y a contradiction entre les
deux, Il est evident que tout ce qui perfectionne un individu en tant qu’homme, ne pent que favoriser sa vocation
en tant que pretre,
Les directeurs et professeurs de seminaires peuvent tomber d’accord quand
il s’agit, en general, du genre de pretres qu’ils souhaitent former: mais,
quand on en vient aux details, I’accord
n’est plus si total. Tout le monde veut
des pretres intelligents, mais dans quel
sens? des pretres zeles, mais ceux qui
sont moins doues pour Taction? de bons
predicateurs, mais celui qui ne pent se
faire entendre au fond de Teglise meme
avec un micro?..
Il importe de se rappeler que les jeunes
d'aujourd’hui entrent au seminaire alors
qu’ils sont a la periode cruciale de leur
developpement et de leur maturation.
Le candidat seminariste se trouve a ce
stage de sa croissance ou il s’efforce de
prendre conscience de sa personnalite,
d'apres Tideal qui lui a ete offert et
d’apres ceux qui, pour lui, le personnifient. Il est en train de se depouiller de
Tinfluence protectrice et directrice de sa
famille et eprouve une responsabilite
croissante par rapport a ses actes. Avec
tout cela, il se sent un peu perdu. Son
comportement apparait desordonne et
difficile a comprendre, et on pent facilement se meprendre sur ses efforts
maladroits et sur la personnalite qu’il
vient d’acquerir.

Indi[[erence en [ace du risque

Meme quand tout cela est pris en consideration, on est deconcerte de remarquer qu’un des traits les plus caracteristiques des seminaristes d’aujourd’hui
est leur apathie en face du risque. A une
ere ou les defis acquierent une dimention cosmique et spatiale, il est peutetre excessif d’attendre qu’un jeune
homme ordinaire reponde avec zele et
energie a la banalite et a la monotonie
de la vie au seminaire, - et malheureusement c’est ce que doit faire le seminariste moderne.
Sans doute, il est difficile, pour qui que
ce soit, de se sentir emballe par les
activites quotidiennes au seminaire,
mais on ne doit pas perdre de vue que
cette routine se retrouve, pour le meilleur ou pour le pire, dans la vie du
pretre. C’est un echec frequent, dans la
generation actuelle, de ne savoir formuler une reponse positive aux diverses
petites contradictions qu’offre continuellement la vie au seminaire, ni d’avoir
le courage de les surmonter. Immunises
contre bien des difficultes de Texistence,
proteges, abrites, beaucoup de jeunes
peuvent trouver difficile, sinon impossible, de faire face a la discipline, au
reglement, a la necessaire concentration
qu’on leur demande.
Generalement, leur reponse est passive
et consiste plus dans un repli que dans
une reaction; ou bien elle se traduit par
de Thostilite et de la critique envers le
seminaire et Tautorite. Cette mentalite
critique et cette insatisfaction etonnent
beaucoup de pretres, qui se reportent
vers leurs annees de seminaire avec une
nostalgique affection: leur sympathie va
au seminariste, qui leur semble pris
dans un milieu difficile et antipathique, et ils sont tentes de mettre le
blame sur le dos du seminaire. Il est
certain que le seminaire est aussi souvent a blamer que le seminariste, mais
cette situation a ses racines profondes,
pour une bonne part, dans celui-ci, qui
reagit de fa^on inadequate.
Cette apathie trouve une de ses sources
dans une conception romantique du sacerdoce, basee peut-etre sur une idealisation
de la vie en general, Cette fa5 on de consi27

dercr les choscs suscitc parfois quclque
etonnement: on se demandc pourquoi une
vocation ne pent sc realiser sans rcnoncement, — non pas le renoncement quclque
peu spectaculaire et la discipline person'
nelle des cosmonautes ou des Volontaires
dc la Paix, ou cclle qui prepare la voic a
une carrierc avantageusc ct prestigieusc, —
mais plutdt I’application calme et constante a un genre de vie qui n’offre que peu de
recompense cxtcricurc. En d’autres termcs, on veut bien de la vocation, mais a
ses propres conditions. Une vocation dc'
vrait ctre suffisamment confortable et —
ce qui n’est pas moins important, — de
realisation rapide, Ce que le seminariste
rencontre en entrant au seminaire ne ressemble en rien a I’iniage qu’il s’est faite du
prctre. Effectivemcnt, il n’y a rien, dans
la vie modeme, qui lui soit comparable,
sauf peut'Ctre dans les Ecoles Militaires.
De nos jours, ou Ton attache tant d’importance a la securite, on s en remet
frequemment, quand il s’agit de prendre une decision, aux parents ou aux
superieurs. Au seminaire, ceux-ci sont
remplaces par le reglement et les directeurs, avec un effet preponderant qui
peut-etre fatal. Et parce que, en fin de
compte, la decision concernant la vocation appartient a la personne appelee, beaucoup sont incapables de s’y
resoudre. Parfois, c’est dans les premiers jours qui suivent leur entree au
seminaire, qu’ils se rendent compte,
non sans en etre accables, de ce que
represente leur decision. D ’autres fois,
ils ajoument celle-ci et, dans des cas
extremes, le seminariste aura recours a
une tactique qui oblige les autorites du
seminaire a prendre a sa place la decision finale. On a vu des etudiants en
theologie differer d’acceder aux ordres
jusqu’a ce qu’il y soient positivement
presses par leur directeur, ou meme par
un psychiatre!
D epen d a n ce ex cessive du groupe

Ce paradoxe fondamental s’exprime
souvent par une excessive dependance
par rapport au groupe, laquelle n’est ni
conscience sociale, ni expression d un
altruisme authentique. Pour certains
seminaristes, les relations entre personnes peuvent etre I’expression, non de la
nature sociale de I’homme ou de I’Egli28

se, mais un vague desir d’etre perdu
dans la masse, de se sentir integre, de
suivre le mouvement et d’duder le moment penible, mais inevitable, ou il faudra se tenir seul en face de la realite
de la vocation.
S’ajoutent a ces difficuJtes les composantes du style de vie de notre epoque:
sexe, succes, echec, esprit de groupe..
Chaque jeune homme, en entrant au
seminaire, apporte avec lui les points
de vue de la societe ou il a ete eleve.
Dans une societe qui met I’accent sur
la securite et I’integration parmi ses
pairs, qui encourage les flirts precoces,
frequents et prolonges, et qui exalte la
reussite materielle, les problemes des
aspirants seminaristes sont forcement
plus graves que par le passe.
Malheureusement, beaucoup de ces normes d’appreciation sont entierement
utopiques, et un seminariste peut ne
voir que le but, sans se rendre compte
des efforts concrets necessaires pour
I’atteindre. C’est presque un lieu commun de dire qu’a une certaine periode
de sa formation, le seminariste commence a rever d’une vie hors du seminaire,
experience differente de celle que causent I’eloignement de la maison ou le
decouragement. En imagination, il se
represente le style de vie semi-urbain
qui est I’ideal aujourd’hui; peut-etre se
voit-il menant la vie confortable et assuree que procure telle situation interessante ou, a I’autre bout du spectre,
I’existence aventureuse dun nouvel
Ulysse!
Quelque forme qu’elle revete, cette sorte de reve exerce, vers le milieu de ses
annees de seminaire, une puissante fascination sur le seminariste, que sa formation maintient au calme. Generalement, il sous-estime les difficultes, les
desillusions et les sacrifices inherents a
n’importe quel genre de vie, car il les
considere a travers une sorte de brume
que son isolement epaissit et que, seuls,
les aspects seduisants parviennent a
percer. Naturellement, ce n’est pas la
un probleme particulier au seminaire,
on le retrouve en d’autres etablissements de formation professionnelle.

Certainement, ce n’est pas I’idealisme
qui fait defaut chez les aspirants d’aujourd’hui au sacerdoce. Mais, dans
notre societe, la grande difficulte n’est
pas de trouver des vocations, c’est de
les conserver. Et cette difficulte croit en
proportion directe avec les talents et les
capacites du candidat. Le seminariste
moderne a un ideal - et souvent un ideal
tres eleve, - mais, pour plus d’une raison, il manque de la Constance et de la
force necessaires {X)ur la realiser au
service de I’Eglise, Lance dans un monde qui ne correspond pas a I’idee qu’il
se fait de la realite, il s'efforce de reviser
la realite plutot que I’idee. La seule
alternative, c’est alors le depart, i,e. le
retour a un cadre qui lui convient
mieux.
Le problem e de Visolement

Manifestement, dans le milieu qu est le
seminaire, ces tendances s’accentuent
plutot qu’elles ne s’eliminent. L’isolement du seminaire tend a restreindre le
champ des interets de I’etudiant, et,
avec I’accent qui est mis sur la recherche de la perfection et la connaissance
de soi-meme, a concentrer ses pensees
sur sa propre personne. Au point de
vue des relations sociales, il est comme
rapetisse par son entourage exclusivement masculin et par le manque de
contact avec les jeunes de son age,
alors que ceux-ci sont en train de resoudre, dans leur milieu lai'c, des problemes analogues, comme celui des
rapports superieur-inferieur, ou celui
des relations preparatoires au mariage.
Meme en tenant compte de ce que sa
formation spirituelle apporte a sa maturation, on doit admettre que, naturellement parlant, la croissance du seminariste est ralentie, tant en ce qui concerne sa personnalite qu’au point de
vue de ses relations avec autrui. Des
contacts constants, en vase clos, et par-

fois ’’abrasifs” avec les memes personnes peuvent engendrer une mesquinerie
et une jalousie qui atteignent parfois
une intensity anormale,
En definitive, le seminariste ne peut repondre a ces questions que dans la mesure ou il le veut bien. La regularite et
la monotonie de la vie au seminaire font
qu’il est facile, pour un jeune homme,
de se laisser aller, A moins qu’il ne soit
en presence de maTtres et de directeurs
remarquables, il peut fort bien ne se
poser aucun probleme, puisqu’il s’agit
de problemes essentiellement interieurs,
A la difference de ses emules des Universites ou des Ecoles techniques, le
seminariste n’est pas hante par le spectre d’une existence qui depend entierement du travail auquel il se prepare.
La question qu’il se pose est sublime,
mais elle n’appelle pas une reponse immediate, comme c’est le cas, par exemple, pour un etudiant en droit ou en
medecine. Mais il doit y faire face en
conscience, et il est un des rares qui
puisse le faire d’une fa?on satisfaisante.
L’objectif est clair, mais les moyens de
I’atteindre peuvent etre flous et, dans
son esprit, n’apparaitre guere ordonnes
vers le but.
Le devoir du seminaire est de travailler
a resoudre ces difficultes, et de faire
passer a I’acte les puissances latentes et
I'authentique idealisme du seminariste.
Pour y parvenir, il doit tout d'abord
fournir a I’aspirant, meme avant son
entree, une notion realiste et objective
de ce qu est vraiment le sacerdoce. Il doit
aussi lui procurer encouragement et liberte de manoeuvre quand il s’agira de
prendre une decision, de sorte qu’il soit
a meme d’orienter veritablement sa propre vie et d’evalue par lui-meme les
hommes et les evenements. Enfin, il
faut donner au seminariste les moyens
de faire coincider sa personne et ses
annees de formation avec I’objectif
qu est le sacerdoce.

Stafford Poole, C.M.
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eux avec ce to n direct, le seul q u ’ils entendant,
et cette absence de deto u rs q u ’ils exigent, utilisan t d au tre p a rt les m oyens audio-visuels auxquels ils sont accoutum es, (M E P )

L’CEUVRE D E LA PROPAGATION D E LA
FOI a eu a sa disposition, a la fin de 1962,
plus de 24 millions et demi de dollars U.S,A.

L’CEUVRE DE ST. PIERRE-APoTRE a

assistc 97 grands et 387 petits seminaires (distribuant cn 1962-1963 plus dc 8 millions de dollars); dependent d’elle 81 grands seminaires
(avec 5.574 eleves), 344 petits seminaires
(28,620 eleves), En 1962-1963, 439 pretres ont
etc ordonnes. Notons que le College dc St. Pierrc-Ap6trc comptait cette annee-la 116 etudiants
de 34 nationalites.
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